The primary means of dissemination and sharing of scientific research results are publications in specialized journals. The quality and relevance of the investigation are assessed, among others, by the material that was published, which is usually the single public register of the research. Problems in this communication hinder the correct evaluation of a study and limit its effectiveness. Such a situation becomes critical becomes critical in a research field such as the health sciences, since it allows wrong decisions to me made by professionals, and consequently, a real potential of harm to the patients.^(^[@B1]^)^

Medical science requires evidence to identify problems, evaluate the accuracy of the diagnoses or prognoses, compare and assess interventions, describe their adverse or rarest effects, evaluate if an early detection test is really necessary, as well as how to compare intervention costs, among so many other factors. Scientific evidence is produced by means of several experimental approaches and, in general, but not only, by adopting study formats, such as observational studies, randomized studies with intervention, case reports, systematic reviews with meta-analysis, and the opinion of specialists.^(^[@B2]^)^

The strength, power, or level of evidence in health depends on how this evidence was generated. One form of representation proposed for this evaluation is called pyramid of evidence ([Figure 1](#f1){ref-type="fig"}). This scheme relates research designs with the types of data generated for which the levels of evidence are proposed. At the peak of the pyramid, there are meta-analyses, followed by systematic reviews and randomized clinical trials. The meta-analyses were conceived, initially, as a tool to incorporate robustness into the evidence generated by the randomized clinical trials, for allowing aggregation and comparison of results from independent studies about the estimation of effect sizes of a given intervention. Thus, they enable the clarification of questions derived from independent research, since they expressively widen the sample of investigated subject through data synthesis. Since they are able to provide precise responses, they are considered the studies with the highest level of evidence.^(^[@B3]^)^

![A level of evidence pyramid in medical sciences](2317-6385-eins-18-eED5316-gf01){#f1}

The base of the naturally will have a large amount of data. Typically, there are the shorter, more restrictive studies with limited resources, that have smaller samples or with less restrictive methodological demands than the randomized clinical trials. These are the generically called observational studies, which can be case-control, cohort, ecological, and interventional. They have various origins, but can be, for example, those derived from graduate dissertations and theses. One the other hand, when taken as a whole, these data comprise an expressive volume of subjects, sites, settings, social, economic and genetic characteristics, among others, which are susceptible to pooling.^(^[@B4]^)^ By means of specific methods, also started the use of observational studies in meta-analyses for decision-making. With this, studies typically from the base of the pyramid, with a low level of evidence and limited impact, began to provide to provide data for the peak of the pyramid, in systematic reviews and meta-analyses.^(^[@B5]^)^

Nevertheless, one of the greatest challenges for the use of these data is their large heterogeneity, considering the experimental design, report form, selection of research subjects, inclusion and exclusion criteria, and analytical instruments, or the studied populations. In addition to the particularities inherent to smaller and local studies, it is estimated that 85% of data^(^[@B1]^)^ are wasted due to their low quality, among other reasons.^(^[@B5]^)^ Therefore, efforts have been made to to increase value to these data and to decrease the information loss, *i.e.,* data that could confer more robustness to the meta-analyses.^(^[@B6]^)^

In Brazil, scientific production is mostly associated with the research derived from post-graduation programmes. In its majority, there are severe budget constraints, they tend to cover local and regional themes, and therefore, they have low appeal to international - and even to national audiences. This statement is corroborated by the low citation rates of local productions, eloquently exemplified by the fact that 80% of articles published in the field of education in Brazil are not even mentioned by other local projects in the same area.^(^[@B7]^)^

Whereas in the field of Medicine, Brazil is prolific in terms of absolute volume of scientific production, with 19,636 articles published in 2016, and the 14^th^ country in a productivity ranking in which 130 countries participate. Nevertheless, during the same year, the number of citations per document in the area of medicine was 2.88. Such a fact bestows on Brasil the 107^th^ position in the same ranking in number of citations per article published.^(^[@B7]^)^

In addition to the low rate of citation, and sometimes, of the poor quality, the Brazilian scientific production still suffers with the great concentration at poles. According to data from The São Paulo Research Foundation (FAPESP - *Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo*), more than half the national scientific production comes from the State of São Paulo. In 2017, there were 55,051 publications recorded with researchers of Brazilian institutions, and 42% of them presented with authors from the city of São Paulo. If the State of São Paulo were a country, it would rank 23^rd^ in scientific production.^(^[@B8]^)^ Normalizing the world mean of citations per publication, which is an index of visibility and impact of publications, São Paulo (1.06) maintains its position above Brazil (0.88),^(^[@B8]^)^ and still is outstanding by its international collaboration.^(^[@B9]^)^

Even with its expressive increase in granting master and doctorate titles during the last decade, there was an increase in the production of articles, but there was no improvement of their quality.^(^[@B10]^)^ This is confirmed by the fact that the number of citations of the Brazilian scientific articles is inferior to that of countries with science-designated budgets lower than those of Brazil.^(^[@B11]^)^

Nonetheless, there are efforts for improving Brazilian scientific production. Enterprises such as the Brazilian Reproducibility Initiative seek to verify the reproducibility of biomedical studies in various research centers in Brazil.^(^[@B12]^)^ It is essential that there be a revision of the subject matters and designs of the studies, without disfavoring issues of national interest, but that allow the reproducibility of the study itself, which cooperates to the increase in quality of Brazilian science. Another demand for the refinement of scientific production is the adoption of recommendations of good scientific practices, and increased transparency in the process, in accordance with the growing recommendations recommendations from the international by the international scientific community.^(^[@B12]^)^

In this scenario, growing prominence is given to research protocols, which are documents aiming to the standardization and, which are the documents that seek standardization and enhancement of the quality of the most diverse types and modalities of scientific research. The use of a protocol can drive data collection, the manner of describing and reporting the data, and even the way in which to structure the investigation from its conception. The protocols recommend which elements and aspects should be observed and considered in research and in its report.^(^[@B13]^)^ Besides specifying and considering the different types of research, data reveal an increase in the quality of the articles that follow protocols.^(^[@B14]^)^ Thus, their adoption becomes indispensable for the refinement of national scientific production.

There are several research protocols for different types of studies, with the objective of encompassing demands for the concept of adequate and reproducible experimental study designs. It is important to point out that among the first protocols proposed, some arrived as a demand for studies in the highest levels of the pyramid of evidence. Therefore, taking into account the main types of studies described therein, those that worth mention are the PRISMA,^(^[@B15]^)^ recommended for the performance of systematic reviews, with or without meta-analysis; CONSORT,^(^[@B16]^)^ for randomized clinical trials; STROBE,^(^[@B17]^)^ for cohort and case-control studies; and finally, CARE,^(^[@B18]^)^ for case report studies. Many others are available, including those encompassing specificities of areas and subareas of research.

Seeking dissemination of information, and as a form of incentive for the use of the protocols, the EQUATOR Network (Enhancing the Quality and Transparency of Health Research) was launched in 2008.^(^[@B1]^)^ Currently, EQUATOR is headquartered at the University of Oxford, in the United Kingdom, but also has received financial support from organizations, such as the World Health Organization (WHO), Pan American Health Organization (PAHO), National Health Services (NHS), and National Institutes of Health (NIH), being endorsed and recommended by transparency, ethics, and good practices in scientific production and publication agencies, such as the Committee on Publication Ethics (COPE) and the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), as well as large editorial conglomerates such as BioMed Central, The Lancet, British Medical Journal, PLoS, among others of high and recognized international reputation.^(^[@B19]^)^ Enhancing the Quality and Transparency of Health Research consists, therefore, of an international collaboration that "aims to improve reliability and value of published literature on health research, promoting transparent and precise reports, and a wider use of robust guidelines in reports."^(^[@B20]^)^

In this way, the primary data obtained in observational studies from the base of the pyramid can be better utilized, considered, and therefore, cited when adopting rigorous methodological practices available and in current use. Despite the protocols not guaranteeing the quality of the research per se (*e.g.,* equipment, supplies, and processes), they reinforce the fact that the data were obtained in a premeditated manner, following the best practices adopted by the international scientific community. When their presentation is standardized, relevant information is not omitted, lost, or diluted throughout the text. Thus, they can be better evaluated by reviewers and readers, and will constitute the base of the pyramid of evidence with greater chances of being cited in other studies, especially international ones.^(^[@B21]^)^ The data may be limited or regional, but it should be of interest and be useful for international science when, for example, such research is selected to compose a synthesis study of scientific literature (systematic review and meta-analysis). For this, it must be strict. Undoubtedly publishing is necessary, but to have an article citation is an acknowledgment of its relevance.

Thus, the adoption of internationally recognized and standardized protocols can foster the strengthening of scientific production and of the dialog among different national and international researchers, increasing the level of citation and acknowledgment of Brazilian science.
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O principal meio de divulgação e compartilhamento dos resultados da pesquisa científica são as publicações em periódicos especializados. A qualidade e a relevância da pesquisa são avaliadas, dentre outros, pelo material que foi publicado, que é quase sempre o único registro público da pesquisa realizada. Defeitos nessa comunicação dificultam a correta avaliação de um estudo e acabam por limitar sua efetividade. Tal situação torna-se crítica na pesquisa em saúde, por permitir decisões equivocadas por profissionais e, consequentemente, com potencial real de danos para os pacientes.^(^[@B1]^)^

A ciência médica requer evidências para identificar problemas, avaliar a acurácia de diagnósticos ou prognósticos, comparar e avaliar intervenções, descrever seus efeitos adversos ou mais raros, avaliar se um teste de detecção precoce é realmente necessário, bem como comparar custos de intervenções, dentre tantos outros. Evidências científicas são produzidas por meio de abordagens experimentais diversas e, em geral, mas não somente, adotando formatos de estudos, como estudos observacionais, estudos randomizados com intervenção, estudos de casos, revisão sistemática com metanálise e opinião de especialistas.^(^[@B2]^)^

A força, poder ou nível da evidência em saúde depende da forma como foi gerada esta evidência. Uma forma de representação proposta para esta avaliação é chamada de pirâmide de evidência ([Figura 1](#f2){ref-type="fig"}). Trata-se de um esquema que relaciona os desenhos da pesquisa e os tipos de dados gerados para os quais se propõem níveis de valor de evidência. No topo da pirâmide, encontram-se as metanálises, sseguidas pelas revisões sistemáticas e pelos ensaios clínicos randomizados. As metanálises foram concebidas, inicialmente, como ferramenta para incorporar robustez às evidências geradas por ensaios clínicos randomizados por permitirem a agregação e a comparação de resultados provenientes de estudos independentes sobre a estimativa de tamanho do efeito de uma dada intervenção. Assim, permitem o esclarecimento de questões derivadas de pesquisas independentes, pois ampliam, de forma expressiva, a amostra de sujeitos pesquisados por meio da síntese dos dados. Por serem capazes de fornecer respostas com precisão, são considerados os estudos com o mais alto nível de evidência.^(^[@B3]^)^

![A pirâmide de nível de evidência nas ciências médicas](2317-6385-eins-18-eED5316-gf01-pt){#f2}

Já na base da pirâmide, naturalmente haverá grande volume de dados. Tipicamente são estudos mais restritos, mais curtos, com recursos limitados, que dispõem de amostras menores, ou com demandas metodológicas menos restritivas que os ensaios clínicos randomizados. São os estudos genericamente chamados de observacionais, que podem ser do tipo caso-controle, coorte, ecológicos e de intervenção. Têm origem diversa, mas podem ser, por exemplo, aqueles derivados de dissertações e teses de pós-graduação. Por outro lado, quando tomados em conjunto, esses dados constituem volume expressivo de sujeitos, locais, settings, características sociais, econômicas, genéticas, dentre outras, que também são passíveis de agregação *(pooling)*.^(^[@B4]^)^ Por meio de métodos específicos, os estudos observacionais também passaram a ser utilizados em metanálises para tomada de decisão. Com isso, estudos tipicamente da base da pirâmide, com baixo nível de evidência e impacto limitado, também passaram a suprir dados para o topo da pirâmide, em revisões sistemáticas e metanálises.^(^[@B5]^)^

Entretanto, um dos maiores desafios encontrados para a utilização desses dados é sua grande heterogeneidade, seja de desenho experimental, forma de relato, seleção de sujeitos de pesquisa, critérios de inclusão e exclusão, instrumentos analíticos ou de populações estudadas. Além de particularidades inerentes aos estudos menores e locais, estima-se que 85% dos dados^(^[@B1]^)^ sejam desperdiçados, dentre outros motivos, por sua baixa qualidade.^(^[@B5]^)^ Assim, esforços têm sido empreendidos para aumentar o valor desses dados e diminuir o desperdício de informação, que poderia conferir mais robustez às metanálises.^(^[@B6]^)^

No Brasil, a produção científica está majoritariamente associada à produção derivada de trabalhos de pós-graduação stricto sensu. Em sua maioria, tem severas restrições orçamentárias, tende a abordar temas locais e regionais, e, portanto, apresenta baixo apelo para audiências internacionais -- e até mesmo nacionais. Esta afirmação é corroborada pelos baixos índices de citação das produções locais, eloquentemente exemplificada pelo fato de que 80% dos artigos publicados na área de educação no país não são citados nem por outros trabalhos locais da própria área.^(^[@B7]^)^

Já na área da medicina, o Brasil é produtivo em termos de volume absoluto de publicação científica, contando com 19.636 artigos publicados em 2016, sendo o 14° país em um ranking de produtividade do qual participam 130 países. Entretanto, no mesmo ano, o número de citações por documento na área de medicina foi de 2,88. Tal fato confere ao Brasil a 107^ª^ posição no mesmo ranking em número de citações por artigo publicado.^(^[@B7]^)^

Além do baixo índice de citação e, por vezes, da baixa qualidade, a produção científica brasileira ainda sofre com a grande concentração em polos. Segundo dados da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), mais da metade da produção científica nacional é oriunda do Estado de São Paulo. Em 2017, foram registradas 55.051 publicações com pesquisadores de instituições brasileiras, sendo que 42% desse total apresentou autores da cidade de São Paulo. Caso o Estado de São Paulo fosse um país, estaria em 23º lugar no mundo em produção científica.^(^[@B8]^)^ Normalizando a média mundial de citação por publicação, que é um índice de visibilidade e impacto das publicações, São Paulo (1,06) encontra-se na frente do Brasil (0,88)^(^[@B8]^)^ e ainda se destaca pela colaboração internacional.^(^[@B9]^)^

Mesmo com o aumento expressivo na titulação de mestres e doutores na última década, houve aumento na produção de artigos, mas não houve melhoria de sua qualidade.^(^[@B10]^)^ Este dado é confirmado pelo fato de a quantidade de citações dos artigos científicos brasileiros ser inferior a de países com orçamentos designados à ciência inferiores ao do Brasil.^(^[@B11]^)^

Entretanto, existem esforços para a melhoria da produção científica brasileira. Empreendimentos como a *Brazilian Reproducibility Initiative* buscam verificar a reprodutibilidade dos estudos biomédicos realizados em diversos centros de pesquisa no Brasil.^(^[@B12]^)^ É essencial uma revisão das temáticas e dos desenhos dos estudos, sem desfavorecer questões de interesse nacional, mas que possibilitem a reprodutibilidade do estudo em si, o que coopera para o aumento da qualidade da ciência brasileira. Outra demanda para o aprimoramento da produção científica é a adoção de recomendações de boas práticas científicas e de aumento da transparência no processo, em consonância com as crescentes recomendações elaboradas e adotadas pela comunidade científica internacional.^(^[@B12]^)^

Neste cenário ganham força os protocolos de pesquisa, que são documentos que buscam padronizar e aprimorar a qualidade dos mais diversos tipos e modalidades de pesquisa científica. O uso de um protocolo pode direcionar a coleta de dados, a forma de relatar e reportar os dados e até mesmo estruturar a pesquisa, desde sua concepção. Os protocolos recomendam quais elementos e aspectos devem ser observados e considerados na pesquisa e em seu relato.^(^[@B13]^)^ Além de especificar e considerar os diferentes tipos de pesquisas, dados mostram aumento na qualidade dos artigos que seguem protocolos.^(^[@B14]^)^ Assim, sua adoção torna-se imprescindível para o aprimoramento da produção científica nacional.

Existem vários protocolos de pesquisa para diversos tipos de estudos, que visam contemplar as demandas para a concepção de desenhos experimentais adequados e reprodutíveis. Vale ressaltar que, dentre os primeiros protocolos concebidos, alguns surgiram como demanda para os estudos nos níveis mais altos da pirâmide de evidência. Assim, considerando-se os principais tipos de estudos ali descritos, destacam-se o PRISMA,^(^[@B15]^)^ recomendado para a realização de revisões sistemáticas, com ou sem metanálise; o CONSORT,^(^[@B16]^)^ para os ensaios clínicos randomizados; o STROBE,^(^[@B17]^)^ para estudos de coorte e Caso-Controle; e por fim, o CARE,^(^[@B18]^)^ para estudos de relato de caso. Muitos outros estão disponíveis, inclusive contemplando especificidades de áreas e subáreas de pesquisa.

Visando à propagação da informação, e como forma de incentivo para o uso dos protocolos, foi inaugurado o *Enhancing the Quality and Transparency of Health Research* (EQUATOR Network) no ano de 2008.^(^[@B1]^)^ Atualmente, o EQUATOR está sediado na *University of Oxford,* no Reino Unido, mas também recebe suporte financeiro de órgãos como Organização Mundial da Saúde (OMS), *Pan American Health Organization* (PAHO), *National Health Services* (NHS) e *National Institutes of Health* (NIH), sendo apoiado e recomendado por órgãos de transparência, ética e boas práticas na produção e publicação científica, como o *Committee on Publication Ethics* (COPE) e o *International Committee of Medical Journal Editors* (ICMJE), bem como grandes conglomerados editoriais, como BioMed Central, The Lancet, British Medical Journal, PLoS, dentre outras instituição de elevada e reconhecida reputação internacional.^(^[@B19]^)^ O EQUATOR consiste, portanto, em uma colaboração internacional que "procura melhorar a confiabilidade e o valor da literatura de pesquisa em saúde publicada, promovendo relatórios transparentes e precisos e um uso mais amplo de diretrizes robustas de relatórios".^(^[@B20]^)^

Dessa forma, os dados primários obtidos em estudos observacionais da base da pirâmide podem ser melhor aproveitados, considerados e, portanto, citados, ao adotar condutas e rigores metodológicos disponíveis e em uso corrente. Apesar dos protocolos não garantirem a qualidade da pesquisa em si (por exemplo: equipamentos, insumos e processo), eles reforçam que os dados foram obtidos de forma planejada, seguindo as melhores práticas adotadas pela comunidade científica internacional. Quando sua apresentação é padronizada, informações relevantes não são omitidas, perdidas e nem ficam diluídas ao longo do texto. Assim, podem ser melhor avaliadas por revisores e leitores, e irão constituir a base da pirâmide de evidência com mais chances de serem citados em outros trabalhos, principalmente os internacionais.^(^[@B21]^)^ O dado pode ser limitado ou regional, mas ele deve interessar e ser útil para a ciência internacional quando, por exemplo, tal pesquisa é selecionada para compor um estudo de síntese de literatura científica (revisão sistemática e metanálise). E, para isso, deve ser rigoroso. Não resta dúvida de que publicar é necessário, mas ter o trabalho citado é um reconhecimento de sua relevância.

Assim, a adoção de protocolos padronizados e reconhecidos internacionalmente pode propiciar o fortalecimento da produção e do diálogo científico entre diferentes pesquisadores nacionais e internacionais, aumentando o nível de citação e de reconhecimento da ciência brasileira.
